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PRODUCTION D'ATELIER ET EXPORTATION.
CINQ VERSIONS DE SAINTE FAMILLE
DE L'ENTOURAGE DE GERARD DAVID.
Cathelin e P ERI ER-D'[ET EREN*

L e poinl de depart de cette etude fut I'exam en en 2006, chez Christi e's, d'un e pein ture
bru geoise de Sainte Famille provena nt de la co llec Lion d'O ul t remon t C) (ri g. 1) et qui ava it
ete exposee ~\ Bruges en 1902
E n cherchant d'a utres ce uvres a pparentees, nous avo ns requatre ve rsions qua si id entiqu es qui n'a vaient pa s
tro uve, av ec I'a id e de Ma ria Ga la ssi
encore fa it I'objet de rec herches ni de rap pro chements avec la pein t ure de la collection d'O ulLremont. Comme nous a llons tenter de Ie demontrer, nou s pensons que cette derni ere sera it Ie
prototy pe des a utres tab lea ux. " no us pa ru t, des lors, in teressa n t de men er un e etude compara Live de ces Sainles Families executees en serie et d ura nt p lusieurs a nn ees, to uchant a insi a
la probl ema tiqu e de la production seri elle da ns les ate lie rs brugeo is de la premi ere moiti e du
XVl c siecle.
La composition est inh ab itu elle pa r ra pport a I'ico nographi e trad it ionn ell e de la Sa inte
PamWe (rig. 1). La Vierge et l'E nfant ne so nt pa s integl'es a un paysage ou presentes a l'i nteri eur d' un e piece, ma is so n t ass is a l'ext eri eur, sur un muret de briqu es, dos a un e ma ison
bourgeoise dans un contexte urba in. L e groupe, cen tre, est disproport ionn e pa r rap port a l'environnement et occupe toute la ha u te'ur de I'im age. Ma ri e, plongee da ns ses pensees, tient sur
ses ge noux J es us, enj oue et bra ndissant des noise ttes, symboles d e la Providence di vin e et de
la Bienv eill a nce maternell e. Derri ere la Vierge se profile un fragmen t de paysage . Curi eusement, pa rmi des arb res ord ina ires, un fi cus, d'essen ce tropi ca le, se dresse co ntre Ie ciel (,') . Ce
deta il alll'a it-il etc ex presseme nt peint pour satisfaire Ie go iH pour I'exotisme de la cliente le

e).

n,

Mem bre lilu la ire de l'Academ ie roya le d'Arc hcologie de Belg iqu e.
(1) Pann ea u de chene 11 6.3 x 88,3 cm. Suppor t conslit ue de qu a tre plan ches verlica les de la rgeur d ifferente. La Lroisiemc porLe li ne marqu e au reve rs, sail s cloutc de mClluisier. A I'origill c, il sembl e, m.1 vu
d'incisions da ns Ie bo is, y avoir eu des fibres encollees po ur renforce r les joi nts. Bords non peints de la rgcur ilTcguli crc stir les qualre coLes.
Le tablea u a ete r a r liell e menl neUoye. Des residu s de ve rnis res lent sur les ea rnalions nux cou ches pi clura lcs tres a min cies qu i la issen t trans pa railre par endroils la co uche d'impression cla ire el Ie dessin so usjacent. Verni s cpa is et oxydc, " jus brun » de re touche mi s sur Ie sol e l ('a rchitecture, p lu sie urs retou ches
grossieres. Lo urd surpeinl dans Ie ba s de la robe de la Vierge. R etouch es pon ctu elles da ns son visa ge.
(2) Cata logue: Exposition rles Pri111ili{s {la111ands el d'Arl ancien , Bruges, 1902 , n" 228 .
(3) J c vo udrni s cx prim er ici loule ma rcconnaissa nce ,. Ma ri a Cleli a Gala ssi, professeur a l'Un iversita dcg li
Slud i di Ge nova qui a imm cd intcme nl cLa bli Ie li en entre la Sa in Ie Fa111i1te de 13 co ll ec tio n d'Oul tremonl
e l deux versions de Sa inle Famille co nscrvees ,\ Genes.
(4) A ce jour, nou s n'a vons trollve qu'un c sc ule peinturc prcse nla nt un fi cus ana logue. II s'agil d'une Sainle
Famille a tlri buee a u Maitre du Sai n l Sa ng cl conservce a In Ku nsl ha ll e de Ha mbourg (M. J . FRI E DLA N DER, EN P , I Xb, P late 204 , pholo 2 10).
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Fig. 1. Sa inte FaIT/il/e, co il. d'Ou llremo nl. © Christi e's
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Fig. 2. Sainie Famille, dile V ierge de Flori[)a l, call. particuli cre. © C. P eri er

loca le e t etra ngcre a Bruges, notamm ent ita li enn e? Da ns un eli mat de forte co ncurrence entre
les a teliers brugeois et anversois, Ie peintre vou la it-il montrer ainsi Ie cote a la page de I'atelier?
A ga uch e, saint Josep h, un e hac he a la ma in , s'a pprete a fendre un e piece de bois. II
trava ille SO LI S un porche dont la fa l(ade fa ite de pla nch es est muni e d'un e etage re porta nt de ux
fi oles en verre ct un e cru che, ferm es par des ta po ns b la ncs et rouges (') (fig. 3). eet a utre

(5) Les fio les et la cru ehe so nl fc rm ecs par des ta poll s, pe ti ts las d'etoll e a u de pa pi er chilTonncs moul es en
bou le. [I s sOll l ici en forme de bou ehon cl rccoll ver ts d' un chapeau en liss us bl a nc ou rouge qui sce ll e
I'e nsembl e (non enco re ouverl), avec un e corde lelte. II s'agil d' un sys limlC d e ferm elure ba na l, connu d epuis l'A ntiq uilc romain e. Vu In cou lcur des liquid es, ces recipients pou rrai enl conlcnir des produils ulili ses
pour Ie bois leis qu e de In lcrebe nlhine a u du bil um e? Les re nseignemenls sur ces recipi ents nous ont Cle
aimablcmenl fournis par Cha nla l Fontain e, res taura trice de verrc iI I'[RPA. Je In ,·emercie cha leurcusemenl d'avo ir co nsaere du lcmps i. rcpondre a mes ques lions. Mes remerciemen ls vonl a ussi a Fra nca
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detail insolite se mbl e et re mi s volonta irem ent en evid ence par Ie peintre pour etab lir un e relation , pa r l'image, avec l'activ ite de menuisi er du sa int. Au-d essus du mur qui clot Ie jardin ,' on
a pen;oit qu elqu es batiments de la v ille. U n pani er en osier, accesso ire frequ ent da ns les represe ntations de Fuile en Egyple de Gerard Dav id et de son atelier, co nti en t du ma teri el de co uture, un e pelote de coton eL un e pa ire d e cisea ux posee sur du linge. II est place <\ la droite de
la Vi erge ta ndis qu':'! sa ga uche fl eurit un imposa nt iris bleu, va ri a nte du Iys mari a l et sy mbole de Ia R ein e des cieux et de l'Immac ul ee Co nce pt ion (") . Ce tte fl eur bl eue, co ul eur de
Ma rie , est sur to uL adoptee par les peintres es pagnol s. Ce subst itut du Iys fi a ma nd, genera lement blan c, s'a jouta nt :'! la presence du fi cus pourra ient indiqu er qu e les ce uvres aurai ent ete
con 9ues des l'ori g in e pour e tre ex portees vel's les pays du Sud ? L'Es pagne, notamm e nt, oHre
des debo uch es inLeressants pour des tabl ea ux bon ma rche destin es a u marchc libre
L a sce ne, te ll e qu 'ell e est presentee, pourrait etre peryue, dans un premi er temps, comme
un Repos durant La /ilile en Egyple. L'e pi sodc se situerait alors, ce qui est etra nge, da ns un
jard in c10s plutot qu e d a ns un pa ysage . U ne a utre interpretation parait plus vraisembl a bl e:
il s'agira it de la representatio n, pe u freq uente, du Sejour de La Sainle FamiLle en Egyple mont ra n t sa in t Joseph , Marie et J es us a u trava il , t el qu 'indiqu e da ns la Vila Christi d e Ludolphe

n.

de S;
ce ge
ti er,
de m

F ig. 3. Sa inle Famille, dela il fla co ns, co il. d'O ullremolll. © Chri sli e's

pour
a ussi,
so n e

(8)

Ca rbon i de Genes et :'t SO li ma ri , res laura teur de meubles, pour les suggestion s sur Ie con lenu des fl aco ns.
G. FEn GUSSON, Signs and Symbo ls in Christian A rl, New York , 1954 , reed. Oxford Uni versily P ress, 1985 ,
p. 16.
(7) P. VAN DEN BR I N I{ , L 'A rl de la copie, da ns cal. l'Enlreprise R ru eghe/, Maastri cht, 2001 , p. 16.
(6)
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P ig. 4. A. DUrcr, SejoLlr de la Sa inle Fal1l ille en Egyple, g rav urc sur bois,
Schwcin furl , l3ib liolhek Olto Schaffe r. © du Musec .

de Saxe (vel's 1295-1 378) (g). Toutefoi s, a la difference des rares autres sce nes repe rtori ees de
ce genre, comm e dans Ie R elable de P edralbes, ici se ul Jose ph es t a I'o uvrage co mm e charpe nti er, Ie Christ enco re bebe eta nt gard e pa r sa mere. U ne grav ure de Durer pourra it avoir se rvi
de mod ele parti el C) a cette iconogra phie (fig. 4).
La composit ion hi eratique, qui procede pa r succession de plans pa ra lleles a ux spect ate urs
pour donn er la sensatio n d'es pace, est cara ct eristiqu e de l'ecole brll geoise. Elle se retroll ve
aussi, mais avec lin plus gra nd sens de la profo nd eur et lin e meille ure insertion du groupe a
so n environn ement, da ns les peintllres de I'ecole bruxe ll oise de Vi erge el Enfant dans un pay-

Les informalions sur celte ico nog rap hi c pa rli culi erc so nt puisces principa lement it 1'31ticlc dc D. MAHT ENS,
Le Iriplyqu e de 10 Sa in Ie Fal1lille aLI lravail de P edralbes, LIne an/vre /lamande « liispanisl<e », da ns Ol.ld /-l olland, vol. 11 9, n"6, 2006, p . 4 1-47. No us Ie remercio n, d'avoir a llire nolre a llenli o n sur ce th emc. La
Ugende doree pa rle d'un sej our de 7 a ns it I-i eli opo lis jusqu':'! la mort du Ly ra n Herod e. Voir J aques DE
VOIl AG INE, La Legende doree (lrad. J .-B. Raze), P a ri s, 1967 , I. p. 89.
(9) Albrecht D URER, S~joLl r de 10 Sainle Fal1lille en Egyple (ca. 1500), g ravure su r bois, 29,5 x 2 1 cm , Schweinfur t, Bibliothek Otto Schiirer.
(8)

31

CATI-IELINE PERIER-D' IET E R EN

sage, n
tails d
Bas III
struct l
a I'hui
cette r
lisee d
sant p'
L
meridi,
id entif
qu e ce
Lableal
gna les
fit dec
chene,
Ce der
L
dio cre
co nfon

( 10) C.
1'1p,
p,
( II )

l
dl
sil

as
(12)

PI
b~

( 13)
( 1'1)

II
II
Ie:

de
eif

( 15)
( 16)

la ,
or.
\I,

p,
T,

Sc
P,
cs
Fig. 5. Saillie Pamille, ditc version ameri ca ine, Mil waukee, Wi sco nsin , Ma rqu elle University,
Pulricl, e l Beatrice Il aggcrly Muse um of Arlo © Pholo du Musee H aggerty
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C"). L'a cce nL mis WI' d es d etails deco ratifs, te ls I'iris et les neurs qui parscment Ie so l, est propre
la pe inLure d es PaysBas meridionaux au tournant du xv c s iec le et dans Ie pre mi e r quart du XV I" . A ussi bi e n la
structure marqu ee du v isage de Marie et son ex pression interio risee qu e la techniq ue pict ural e
it I'huil e d e t y pe e nco re LradiLionnel, mai s d' un e exec ution simplifi ee, s iLu e ra ient I're uvre dans
ceUe premiere pa rLi e du siecle. Neanmo ins, comm e iL s'agiL tres ce rLa in e mcnt d'un e copi e rea li see d'apres un proLotype perdu , sans doute plus a nc ie n, les ca racLc ristiqu es de t y pe arch a'isant peuve nt a voir ete ma inLe nu es dans des c£ uvres d'exec uLion plu s tardiv e (").
L es rec he rc hes menees a u Cen tre d'etll.de de La peintll.re du x vI' silicle dans Les Pays-Bas
1111!rirlionaux eI La Principaule de Liege rcvelerent un e a utre vers ion id e ntiqu e la pre miere,
id entifi ee co mm e la Vicrge de FLorivaL (fig. 2) C2 ) . La compos iti o n d e cetLe c£uvre est La m em e
qu e ce li e de la co ll ection d'Oultremont e t Ie format du pann ea u esL quasi similaire C"). Deux
tabl ea ux supp le menLaires, du meme them e, mais peints a I'huil e sur to il e C'), nous fur ent sig na les Gen es par Ma ria Ga lass i CO). Enfin, un e rec he rch e
la Will Library d e Londres nous
fit deco u vrir la ve nte aux Etats-U nis , e n 19fi l , d'un troisi c me tabl ea u CO), sur pann eau d e
cM ne, auth entifi e par Max .1. Fried lander comille c La nt d e la main de Gerard Dav id (f ig . 5) .
Ce dern ier porte don c ci nq Ie nombre d e versions co nnu es il ce jour.
L'histoire materi ell e agitee de to utes ces cc uvres et le ur c Lat d e co nservation assez medio cre brou illerent les pistes da ns un pre micr Le mps. La « version america in e » (fig. 5) fuL a in si
co nfondu e pa r Friedland er avee ce li e d e la co ll ection d 'Oultremont (fi g . 1). U n exa me n
sage, nota mm e nt ce ll es attribu ees a u Ma iLre au Feuillage brode

a

a

a

a

a

(10)

C. PI' R1EI1-D' IETEHE", Le Mattre 1.111 Fl'lIilla(fl' brodl; rI I,'s praliques d'alelier - Dll la"'eall dp liirr,?e ,;
{,Enfanl dans lln paysage de Phi/ad"'phil' all rl'lab/I' Poli: zi GPIlel'Osa. dans Adf'S <III Col/oqll" 1.1' Mrdlre (//1
Fel.lil/age brode. Demarrhes d'al'lis/es 1'1 mrlhodes d'a//l'iIJ/l/iol1 d f)(' ''iJl'es d un peinll'p anon!lml' des ([nf'i ens
Pays-Bas dll xv' sirc/e. Li lle, Pal" is ri ps R e:l ll x-Arts, 2:3-24 jllill 2005, Lili e. 2007, p. 120- 134.

(11)

La ly pologie e n S de l'a nse de la crnc he n'app"r;)il pa s, sc ion Chanlal Fonl"inc , aV:lnl In se('o nd e mo ili ,'
c
clu XV l sicc le. Ce lle oiJservalion, joinle :i 1'lIti li satio n cI'lIn c pre p:II'alion co lorel' rose dans les cl e ll x versions iLaiicll ll cS I'clcvee pOll I' In pl'cmii'l'c rois, dan s l'e Lal 3G tu cl des cO lllluissa nC'('s, chez Lumberl Lombard ,

(12)
(13)
(14)

(15)
(16)

assignerailu ll e clale pill S LardiVl' au I.ah lea ll . Sty li stiqll cme nl, cc la nous parail. rlil'l'icile 'I e roirc.
F lorival esl lin li eu-dil proc hc de Bossul-r, o llec hain oil exisla il, JU Sqll '!1 la R evo lllli on fra n ('a ise, lin e abba ye de mOllial es cistc rci e nncs qui pOllrr"il' avail' possed e Ie l:lbleau . .
11 5 x 89 cm conlre 11 6,:{ x 81\,3 em 1'0111' Ie pannra u d' Ou llrc monl.
lin e s'agil pa s de '/'uchlt'in , :1 sHvoir des p r inlllrcs ::, la d e lrc rnp e SUI' loi le ri c lin , ge nre a ussi praliqu e dans
les Pa ys-Ba s mcriclionau x, nola mm e nt par Thie rry Bouls, llIais bie n d e pc inlllres a I' huile SUI' toi le. Des
docum enls a llesle lll I'e xistenc(' d e roul eaux de loil es l'Iamalul es rnises en maga sin i, Ge nes d"ns I':lllenle
de cli cnl. Vail' [I ce propos M. C. GALASS I. OssCI'va:ioll i suI/a leclli('(l eSl'l'IIliva aI/a /Il ce delle allalisi di
/aboralol'io e dell csa/llp l'i/7 pl/o{Jra fico a/I'infral'osso. dan s Da/ RilrooamPlllo al/'inc/a{Jine. DLie Sa cre Famigli e
ambito /iammingo a confl'onlo: sloria , ironogra/fa , r('slaLll'o, Genova , 2008, p. 27-30.
Voir note 3.
Pann ea u 11(; ,8 x 8 1,3 c m. Ve ndll pal' Cenlral Pi c lure Gu ll e ry (New York) il lin eo ll eelionneur prive. Voir
Th e Con noisseur, d ccembre, 19G1. Celle version esl re" pparu e S ill' Ie marc he d e I'a rl pour etre ve ndlll' c hez
Solheby's en jan v ier 2005 : SOlhe!Jy !;. Properly /i'om Ih(' F:slalp of Lilian Roj/man Berkman, intludillg
Propprly /i'ol/1 Ih e Hojl/llrl/1 Founda/ion , New York , 28 jan v ie r 2005, n° 97. Dans ce ca l"log uc, la pe inture
cst mentionn ee, :\ lort, co mm e provc lla"l de la coll ec lion d'Ou ltre mont, s ur 13 b"se du ccrtifi cal cl e mars
1956, deli vrc pa l' Fri edl ii ncl er. Le lable:lIl se trou ve aclll e lie m e nl a u Patric k cl Bealri ce Ha ggerly
Mllsellm or Art, Milwaukee, Wi sconsin , M:lrqu e llc U nive rsily .
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Fig . 6. Mailre a non y m e l'Iam a nd , Sainte Famille,
dc!;sin , Vienn c, A lberL in e.

comparatif d es deux peintures montra q ue, si la compos ition d'e nsembl e est simila ire, e ll e se
d i[ fe re ncie par plusie u rs deta ils, tels Ie pot de ne ul's pose sur I'a ppui d e [enetre d e la maison
ou e ncore I'e mpl ace m e nt d es surfaces d'he rbe , Ie ty pe d e pla ntes e l, su r tout, la cou ie lir o ra nge
li e-de- v in d e la robe de la Vie rge, v isib le so us son ma ntea u bl e u large m e nt oli ve rI. Da ns Ic
« lab leau am e ri ca in I), les ex pressions d es v isa ges a ux form es p lu s rondes e t Ie sty le d es dra pes
se d e m a rq ue nt a uss i du pa nn ea u d'Oullre mont e t s'apparc nle nl d a v a nta ge a ux peintures du
d cuxi e m e qu a rt du XV I" si ec lc .
Enfin , un dess in con se rv e it l'Albe rtin e d e Vi e nn e (fig . 6) c t pub li e en 1928 pa r OUo
Be nesch comp let e ce l e nsemb le d'cc Ll vrcs etro ite me nt a pp a rc nlees (' 7). D'une execulion a ssez

(1 7)

0. 13E N ES C II , Beschreibender Kalalay del' lIundzeichnunyen in de!' Graphischen Sammlang del' A/ber/ina.
Bu . 2: Die Z eichllIlllgen del' Iliederldndischen S ehalen des XV. and X VI. Jahrhllnd eris, Vic nn c, 1!l28,
n" 29. L'aule ur allribu c ce dcssin a Gosswy n va n del' W eydcn, pe lil I'ils cl e Hoger, cc qu i cs l cITo nc parec
q ue I'executio n clc l'I:Euvre es l p lus tarcli ve quc les a nnces 1495- 1500 qu' il proposc d'a ssig ner au la bl enl!.
J e remcrcie vivcme nl Frilz !(o rcny po ur ses re marqu cs
propos clu cl essin clo nl il situ crail I'exec ulion
a ulour cl e 1520 , voir da ns la cl euxie me moili e du x vI" sieele .
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Fig. 7. G. David (?) , Sainte Pamille,
ex. ca ll. IVI. Lc Roy. © Solhcby's

lourde, ce dessin semble etre une co pie de la Sainte Famille americaine. On y retrouve, en
effet, Ie pot de fleur absent des deux exe mplaires conserves en Belgique, mais present, par
contre, dans les versions genoises.
Les attributions anterieures donnees a ces tableaux de Sainte Famille furent multiples:
d'un maitre anonyme de la premiere moiti e du xvI" siecle a J ean Provost en passant par
Gerard David et meme a Pieter Claeissens I pour la (' version americaine ». Un examen du
schema de mise en page et du style de la Sainle Famille de la collection d'Oultremont rame ne
indeniablement, pour nous, a un atelier brugeois, et plus specifiquement a l'entourage de Gerard David. Une interessante comparaison peut ainsi etre developpee avec une autre Sainte
Famille du debut du xv, " siecle, cette fois a mi-corps, representative des petites peintures de
devotion it succi~ s CH) et qui est attribuee it un suiveur de Gerard David (fig. 7). On y observe
une morphologie identiqu e des visages et des mains, la meme expression eveill ee de I' E nfant
et une technique d'execution apparentee, proch e du s{umaio leonardesque,
Identifier Ie maitre qui a peinL la Sainte Famille de la coll ection d'Oultremont au sein de
I'atelier brugeois est neanmoins mal a ise et ne pourra it se faire qu'it condition de decouvrir des
do cum ents d'arc hi ves in edits a ce jour. L a morphologie des linea ments du visage de la Vi erge
et son ecriture sont cependanL Lres pa rticuli eres, Nous avons donc mene des rec herches pour
tenter de troLIv er des peintures exec utees par la meme main. U n pannea u de Vi erge eI En{ant
de tendresse de I'ancien ne coll ection lVloxho n C") de Liege (fig. 8), sa ns doute peinte dans les
(18) Bois, 41 x 33 cm, vendu chez Christie's a New York Ie 24 janvie r 2003 , lot 36, p. 60 (ancienne co il. M. Lc
Roy) .
(19) Pa nnea u de chene 1-1. 165 x L. 76 em. Appartenant au Musee Curliu, (in v. Mx 2527) (donation Moxhon,
1910), il est actuellcmcnl expose da ns Ie Tresor de la cathedrale de Liege et attribue h y pollH~ liqu e m e nl it
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Fig. 8. Ma iLre allon y m e, \fierye el En/<1111 de IfIIdre:lse, deLail v isage, Li ege. Muscc Curlius, ex.
co il. ~ I ox h o n. © Kikirp~

mem es ann ees, s'esl a insi revele directement appare nte a ce lui de la collection d'Oullremont.
Ma ri e presente des traits id e ntiqu es et on reconnait la c uri e use rn a ni e re du ma"itre de pe indre
les yeux vides d'express ion , tres H ires, aux paupieres lo urd es qu as i closes, masquant la pupill e
e t qui so nt ba rrees d'un e li g ne e n le ur milieu (fig . 9a-b). On re lrouve auss i la pe lile bo uche
a ux lev res gon fl ees se parees par un rehaul de coule ur ga ra nce e lles sourci ls tres a ppuyes. O n
note e nco re les co ntours des doig ls e t des ong les re pris par un cern e de cou le ur brune, earacleristiqu e du sty le de Gerard Dav id et de son ate li e r. Enfin , Ie drape :lUX plis casses e l raid es
de la coiffe de Mar ie e t r a ir es piegle de J esus so nl ega le m e nl simila ires a ce ux de la Sainte
F'amille de la co ll ec tion d' Ou llremont. Le pannea u de Liege, lui a ussi de gra nd formal, nc)Us
semb le done pouvoir etre a Uribu e, sans conles te, au mcme mailre a nonym e. Ce cle rni e r se
se ra it a in si interesse a un a utre th em e Lres ilia mod e dans Ie registre des cc uvres de devotion,
ce lui de la Viage de lendresse, cree par Rogi er van del' W eyden et ens uite exploitc, notam-

Amb rosi us B e nso n. II ex is Le d e nombre uses ve rsions d e cc Ly pe avec des in scriptions dilTcre nLcs . U nc
peintLire id e nLiqLl e il celie d ccriLe, co nser vee dan s I" co lleeLion G . ChiaramonLe Bordonaro d e Pa lc rm c. a
eLe publiee par Giovann i C""A N DE"TE , Co ll ecL i orl.< r/ 'lLalie. I . Si cile. 13 I'll xellcs. 1968. p. 24. pI. Vll (Ri' pc rLoire des pe illLLlres flam a lld cs d Li xv" siede). La phoLo n'es L malh e Lire Ll scm e nL pas asscz bonn e pOLir vo ir si
Ie LraiLe me nL carucLcris Li'lu e des ye u x es L ide nLiqLlc il celui d e la pc inLurc li egeoise.
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F ig. ga. Sainte Famille, detail visage.

ca ll. d'OllllrcmonL. © Chrislie's

/-

Fig. 9h. Mrlitre a nony m e, \fierqe e/ /,'n{anl de
d6La ii visage, Li ege, lVI uscc CIir-till S,
ex. ca ll. Mox llOn . © I<ik irpa

I('n df'(~ss(',

ment , par Thierry Bo uts el so n ale lier, par les petiLs ma iLres fl a ma nds des a nnces 1480-1 5 10
et par Gerard Dav id eL so n aLe li er. l ei to utefois Ie peinLre se demarque de la rorillul e de ses
predeeesseu rs en presenta nt la Vi erge qui enlace I'EnranL debout sur ses ge noux. Cet Le image
specifiqu e, reprise par plu sieurs pein tres du XVI < sieele, est repetee it sa ti etc ju sq u'a u XV li c
siecle. Une inscrip tion rigure a u bas de la composiLion (' DIG NA nE lVIE/ LA UDAHE TE /VIRGO SACRATA / ,) rcvC/anL sans amb igu'iLe la roncLion d'ccuvre de devotion e').
A ee Ue epoqu e, Bruges, qui a vait ete suppl a ntee eco nomiqu emenL pa r Anvers Oll d'importants ateliers de peinL ure comme ceux de Qu enLin lVIeLsys et dc Joos va n Clevc se developpaient, cherchaiL it ri va li ser avec la lVIcLropo le da ns la production de La bl ca ux a ux Lh cmes
souvent mari aux. Ceux-ci, fort apprecies des « a maLe urs d'art ,) c L du publi c ta nt a utochtone
qu'elranger, eta ient executes en plusicurs exempla ires . L'ate li er de Gera rd David met ains i sur
Ie marche de nouveaux prototypes, se speeia li sant da ns des sujeLs it caracLere in timiste co mm e
la Vierge ci to sOl/pe au lail ou fam ilia l cOlTlme la Fuite en Egyple et la Sa inte Famille en gros
plan (fig. 7), ou encore da ns de peLits pann ea ux de la Passion du Chrisl , LeIs la Lamentation ou
la Vierge et Ie Christ marl. Ces ce uvres co nnai ssen t un la rge succes da ns Ic sud de I'E urope, en
parti culier en Ita lie et en Espag ne ou ell cs sont exportees en qu an tiLe a u rrlt~ lTI e titre que les
peintures d'Amb rosius Benso n eL d'Adrien Isenb ra nt, eleves et successeurs de David it B ru ges
qui reprennent ccs memes suj eLs iconogra phiqu es dans leurs propres compositions.
Le dessin sous-j ace nt de la Sainte Famille d'Ou ltremo nt est rea lise ,\ ma in levee (figs. 10
et 11 ). II procede de quelques pla ns de rin es hac hures serrees lll arq ua nL lcs ombres et de lign es
(20) J e rcmercic Pauline Bov)', co nservalri cc dll iVl usce Cur tius, po ur les re nscig ncm cnts qll 'e lle m'" fou rni s s ur
celle ~ u v r e .
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Fig. 10. Saill te Famille, deta ils visage J esus,
RIR , ca ll. d'Oultremont. © Christie's

Fig. 11 . Saill te FallliLle, deLail du
drape, RIR , call. d'Ou llremont.
© Ch ri stie's

plus app uyees de mise en place des formes, nota mment, da ns les visages et pour les plis des
dra pes. Un e cou che d'impression blanche ge nera lisee est posee sur la prepa ra tion. E lle est
perce ptible a ussi en surface pa r suite de I'usure de la cou che pictura le. On retrouve cette impression , tres a pparente sur I'ima ge radiographique (fig. 12), da ns les qu a tre peintures etudi ees 1). La t echniqu e d'exec uti on de cette version (fig. 1) est de loin la plus soignee pa rmi
celles examin ees. On tlOtera en parti culier I'iris, peint avec un e grande maitrise, des reh a uts
cia irs ciselant les contours des petales et l'ariHe des feuill es, ainsi qu e les pa nses des recipi ents
chargees d'empatements bla ncs qui simul ent des refl ets de lumiere (fig. 3). Ces mem es ddails
so nt traites de rayO n negligee da ns les a utres exemp la ires. La Vierge de FLorivaL est la replique
de celie d' Oultremont. Les deux pein tures ont certa in ement ete rea lisees a u sein d'un meme
ate lier, a u vu des analogies etro ites qu'elles partage nt. De grand format, elles doiv ent avo ir
fa it I'obj et d'un e commande specifiqu e dans un atelier specialise da ns ce ge nre de produ ction,
satellite d e celui du grand maitre brugeois.
Le style et Ie mod ele de la Sainte FamiLLe d'Oultremont in citera ient a situer son exec ution da ns Ie premier qu a rt du XV l e siecle. Toutefo is, nous I'avons vu , Ie statut de copi e d'une
composition recherch ee invite a la prudence qu a nt a la da tation, car I'a rchalsm e est pe ut-H re
voul u pour se rappro cher du mod ele. Le pa nn ea u d'Oultremont a probab leme nt ete conserve
dans I'a teli er brugeois qui I'a pro<iuit e t a a insi servi de mod ele, peut-H re meme de mod ele
d'eta lage, a d'autres co mpositions, en premier li eu a la Vi erge de FLoriva l (fig. 2), qui serait
un e repliqu e d'a telier legerement posteri eure. Stylistiquem ent, elle es L plus fa ible, co mme Ie

e

(2 1) Pour les resul ta ls des i nvcs tiga lion s scien liriqu es des deux version s de Genes vo ir: Dal Rilrovamellio
al/'illdaqille. Due Saae Famiglie ambito {iammillgo a COIl{rolltO: storia, icollogra{ia , restauro , Genova , 2008.
Pour les deux a ulres, voir les corn menlaires tec hniqu es de In nole 1.
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Fi g. 12. SainiI' Famille, radiog raphi c d e deLail d e l'Enfa nt,
colI. d 'OullrernonL. © Chl'isli e's

revele I'ec rilure rapid e e t assez stereoty pee des ecorces d'arbres et des linges dans Ie panier
(I'osier par rapporl. :1 I'ex ec ution plus soign ee et plus f1uide du modele (fig. 13 a-d). Les expressions d es visages sont ega le me nt plus vides.
La version ve ndu e a llx ELa Ls-Unis (ri g . 5) decouleraiL c1u m e me prototype d'Oultremont.
I.e mod ele des carnations, plus fillid e e t dan s un e ma t iere plus min ce, place rait toutefois son
exe cuLion <lUX al e nLours de 1520-25. L e peinl.re, d e surc roit, a int roduit des innovations d e
deLa il qui sc re t:rouv e nL (\:Ins les deux t a bl eaux g<'m ois du Couve nt d es Ca pueins et du Musee
Diocesa in . 1.:1 Suinll' ""lIlIiffe du lViusee Dio eesain (rig. 14) esL un e copi e fid e le d e eetJ:e « ve rsion a meri ca in e ,) (rig. 5). I,l' ma iLre adopLe iei les d e ux morliri cations importa nles a pportees a u
prototype d'Oultre mont, ;'1 savoir la coul e llr ora ngt'C d e la robe d e la Vi e rg e et Ie va se d e n e llrs
sur l'apPlIi de fe netre . La composition d e I'e xe mplaire rill Couvent d es Ca pu eins (fig. 15), qllant
a elle, est hybrid E' . Le vase ri c la « v ersion a m eri caine » est re pris, mais est modifi e d a ns sa
form e, tandis qu e la coule ur d e la rob e d e Mari e est ble ue, comme dans Ie mod ele initial. La
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a
Fig. 13a-d. Sainle Famil/e, details ecorces e t linges .

c
coil. d'Oulli'e munl.

© Christi e's

co il. pa rli euli ere .

© C. P e ri cr

structure du visage de la Vi erge et son traitcment sont aussi plus apparentes au prototype.
S'agirait-il de deux copies successives un peu distanLes dans Ie temps, retrans crivant cha cun e
les emprunts da ns Ie style du mom ent ? Ainsi, Ie groupe sacre du Musee Dioccsain se rapproch e
des peintures de Vicrgc el EnFanl de Quentin Metsys et Joos Van Cleve executees autour de
1520, qui se caracterisent par des visages plus doux (fig. 16). L es analogies tec hniqu es specifiques qui ont ete relevees lors de !'investigation scientifique des toil es (preparation coloree et
sma It) prouvent qu e les deux ce uvres provi enn ent du mem e ateli er tandis qu e leurs differe nces
de style et d'exec ution trahissent l'interv ention de deux mains e").

L
celui d
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a Ge n(
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ta in e ~
a I'hur
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d,

Ie

la

(22)

L'in ves Ligalion scienlil'iqu e du labl ea u du lV[u see D iocesain a reveie lin e execution plu s pou ssee et
plus hab ile du d essin so us-j acc n t com m c des dCLails formel s qu e ecll c du Musee d es Capuein s. Voir
M.e. GALA SS I, up. cil. , p. 27-30.
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F ig. 1'1. Sainle Pamil/e, deta il , Genes,
Mu sce dioccsa in. © Mu see cliocesain

Fig. 15. Sainle Pamil/!', deta il , Genes, Co uvcnl des
Caplicin s. © MLl sco dei Beni Cultura li Cappucini.

Le support e n toile d e la version du Couvent des Ca pucins a e le co up e ,) droile, alors qu e
celui du lVlusee Diocesain a gard e so n format original qui est, a de ux ce nlim e tres pres, ide ntiqu e a celui du tableau c1'OuILremonl. La preparation de ces de ux Sainles Families co nse rv ees
it Ge nes est a base de crai e e l de colle, co nform em ent a la tra dition f1amancl e, et non pas de
platre et c1 e co ll e cO lllm e il es t d'usage e n Italie e:J). Cela prouve qu e les tabl eaux onl ete
peints clan s les P8ys-B8S m e ridionaux, sans doute pour I'ex portation. Le ur destination lointain e serait la ra ison pour la qu e ll e la toi le, plus pratiqu e pour Ie transport el moins se nsib le
it I'hum idile, aurait ete employ ee co mme support plutol que Ie bois de che ne, coutumi er a la
produclion ri a mand e. Ces peinturcs pourra ie nt ega leme nl a voir ete rea lisees s ur comma nd e
expresse d'un amale ur ge nois qui alll'ait vu Ie prolotype a Bruges. Les Ita li e ns residant dans
cette v ill e so nl, e n e [fet, nombre ux e t les rela t ions a vec Gen es sonl privi legiees e').

(23)

POLlr les informations d'ordre lechnol ogi qLl e SLlr ces CElI vres, vo ir Dol RilrolJamenlo al/ 'in dagin e. Due Sacr e
Pamiqlif ambilo /,iummingo a con/i-onlo: "loria , i conoljra/'ia, r eslallro, Genova. 2008. Oulre la preparalion ,
deux pa rli cllia riles reli enn enl nolre a lI.en lion : l'ulili sa lion de sma lt pour 13 robe bl eue de I" Viergc e l un c
lege re co lora lion rose de la co uche d'irnpression (imflrimaILlrrt). Par a il lcurs, no us pellsons que Ie dcssin de
13 vers ion des Cap ucins a ete rea lise a u pon cif. Le tra ce IOllrd des contours et
presence dc qu clqu es
a lig ncments de poinls ilTlp 'l rJ'~ ilc rn e nl rccou vcrts nolamm enl dans Je corps de l' E nfanl, lrahissenl ce procede. Cclle version tres a lteree 1I ete J'o l'i:emcnJ: restauree .
(24) E. P ABMA, Jiapporli artisti ci Ira Genova (' Ie Piolldre nei seco li , XV e XVI, Ge no va , 2001 /2002 .
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Fig. 16. J. Van Cleve, Sainle Famille, detail , New Hampshire,
Th e Curri er Muse um of Art. © Th e Curri er Muse um of Art
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En conclusion, ces cinq tableaux de Sainles Families qui n'avaient pas encore retenu
l'attention des historiens de l'art meritent d'etre pris en consideration, meme s'ils ne se demarquent pas par leur qualite stylistique. Le fait qu'ils soient executes par cinq mains differentes
(figs. 1, 2, 5, 14, 15), leur grand format inhabituel pour les oeuvres de devot ion produites a
Bruges, leur suj et iconographique peu repandu, Ie recours a un support en toile pour ceux
d'enlre eux destines a I'exportation eO), soulevent d'interessa ntes qu estions sur les modalites
de production dans les ateli ers. Nous songeons en particulier a I'ulilisation des moyens mecaniques de reproduction et aux rapports enlrelenus entre les clients et les peintres. Quel est Ie
deg re d'exi ge nce des uns et de liberle des autres ? Enfin, a cote de I'impa ct devotionn el de ces
ta bl eaux , ces multipl es copi es relevent, comme I'ec riva il Ma ri a Ga lassi (""), de l'hisloire du
gOlrt e t de I'espril qui commence a sous-lendre les coll ections, vaste dom a in e qui recele encore
bien des a specls in edils ("7).

(25)

(26)
(27)

Les d e ux peintures ont e Le renLoilees, ce qui obLure 13 vision de 13 Loil e originale. Toute fois , da ns les
pa rLies usces, on aper90iL la Loil e, dont la tram e tres se rree 3 l'aspeeL du lin.
M. C. GALAS S I, 01'. cil. , p. 27-30.
Valentin e H e nd erik s, un e fois en core, a ass ure 13 rc lec ture critiqu e du m3 nu scri t a vec be3u coup d e perspi ca ciLc. Sa ra LaporLe a mcn e des recherches sur I'i conogra phic. L'en scmbl e d e I'Ctud c n'aun1iL pu Ctre
reali see san s I'a ssista nce d e Roland d e Lathuy , direc te ur d e Chri sti e's B elg ium et d e Sandra Romito
Londrcs. La comprehension d es proprieta ires d es (£u v res et leur aimable a id e pour recons LiLu er I'hisLoirc
m ateri ell e d es pcintures se sont revelecs essenli ell es. Enfin, I'initiative d e Madam e Martini , con servatcur
du Musee Dioccsain d e Genes, d 'orga ni scr un e journ ce d'c Lud es sur les dilTerentes version s de Sainte Famill e, a initi e un di a logu e interdisciplinaire et perm is d'enrichi ssa nts echanges de vu es. Qu'ils soi e nt tous
ici chaicurclI scm cnt rcmercics.

a
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SAMENVATT I NG

Het ond erzoek va n ee n sc hilderij aangeboden bij Chri stie's in 2006 vormt het vertrekpunl va n deze bijdrage . H et gaat om ee n Brugs sc hild erij uit de omgeving van Gerard D av id
met de voorstelling van de J-Ieilige Familie dat afkomstig is uit de ve rzameling d'Oultremont.
B ij het zocken naar verwante wcrk en hebben wij vier bijn a identi eke vers ies kunn en opsporen
di e ni et ee rd er in verband geb rac ht werd en rn et dit schild erij, waa rv a n wij vermoeden da t het
hun prototype is. H e t leek in teressant om ee n verge lijkend onderzoek uit t e voe ren van deze
I-Ieilige Families di e t ijd e ns de ee rsle helft va n de 16de ee uw verspreid over meerdere jaren in
se ri e ge produ cee rd werd en door Brugse at eliers. Wij hebben ee n ate lierkopi e op paneel ond erzoc ht, namelijk de V ierge de Florival, di e ook in B elgie bewaa rd wordt en twee kopieen in
olieverf op do ek , waarschijnlijk voo r ex port vervaardigd en op «il ogenb lik bewa a rd te Ge nu a
in he l kapu cijnerklooster en in he l bissc hopp elijk museum. Onde rzoe k in de Will Library te
Lond en lie l loe een derd e sc hild erij, op eik , te ontd ekken dat Max. J. Friedlander toeschreef
aa n Gerard David . Deze versie versc hee n in 2005 opnieuw op de kunslmarkt. Een t ekenin g
bewaa rd in de Albertina te W en en vervo ll edigt dit gehee l van werk en die nauw aa n elk aa r
ve rw a nt zijn en die aa n ve rsc hill end e B ru gse meesters toegesehreven word en.
In ve rgelijking met de lra dilion ele ico nogra fi e is de co mpositi e va n he l sc hild erij ongehruik clijk. Maria en het Kind .J ews zijn ni et in een la nd schap gelnlegree rd maar zitten buite n
op ee n muurtj e tegen ee n burge rswo nin g in een stedelijke omgevi ng. D e heilige Jo zef, met een
bijl in de ha nd , staat op punt ee n stuk hout t e kli even. lIet gaat om een weinig voorkome nd e
voorste lling va n J-Iel verblijf van de J-Ieilige Familie in Egyple zoa ls beschreven in de Vi la
Chrisli va n Ludolf va n Sakse n. Maa r, in lege nste lling mel de zeld zame a nd ere voo rstellinge n
va n dit t hema, is hi er a ilee n Jozel' aa n he l werle Een gravure va n DOrer zou als gedeeltelijk
mod el ged iend kunnen hebben voor deze sce ne.
Bij gebrc k aa n id entifi ca ti e va n de a uteur va n het prototype, heb ben wij gezocht naar
a na logiee n in stijl en due/u s. Wij heb ben dezelfde hand herke nd in het devotiepaneel Vierge el
En fanl de lenriresse (vroege re verzam eling Moxhon).
De J-I eilige Familie di e vroege r in de Verenigd e Staten bewaa rd werd, is rece nter en
waa rsc hijnlijk ge jnspireerd door de versie d'Oultremont. Zij heeft op haa r beurt als prototy pe
gedi end wa nt men vindt op beid e doeken va n Ge nu a, dezelfd e ve rni euwend e details die door
de sc hild er va n de A merik aa nse versie to egevoegd zijn .
Tot slot kan gesteld word en dat de vijf schild erij en va n de J-I eilige Familie meer aa ndacht verd ienen dan hun rela ti ef beperkte stilistische kwa lileil doet vermoede n. H e t feit dat
ze uitgevoe rd zijn door mees ters uit de omgev ing va n Gerard Dav id, hun groot form aa t dal
ongeb ruik elijk is voor devolionele werk en, hun weinig ve rspreid ieo nografisch th ema en het
ge bruik va n do ek voor beid e exe mpla ren bestemd voor uitvo er, ro epen interessante vragen
op ove r de producties van ate li ers, de impact van succesvoll e ico nogra fis che th ema's en, bij
uitbreiding, over de geschi edenis van de smaa k.
SUMMAHY

In 2006 the J-Ioly Family , a pa inting of Bruges attributed to the circle of Gerard Da vid ,
ori ginating from the d'Oultremont-co liec tion , was exa mined a t Christi e's. The search for rela-
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ted wo rks revea led t he existence of fo ur nea rl y identica l wo rks t ha t , un t il now had not bee n
linked to thi s pa in t in g tha t we co nsid er to be t he prototy pe . T he stud y of t h ese H oly Famijies
th a t seem to have bee n prod uced over a number of yea rs revea ls in teresting inform ation on
th e pro blem of seri al p rodu ction a l B ruges d ur in g t he first ha lf of t he 16th cent ury. W e hav e
stud ied a repli ca on woo d ca lled Vicrge de F lorival, a lso kept in Belg ium , a nd t wo cop ies in
oil on ca nvas, probably ma de fo r expo rt a nd now kep t in Genoa in t he Co nv en t of t he Ca puchi ns a nd at t he E pisco pa l Museum. R esea rch at t he Witt Libra ry (Lo ndo n) ma de it possible
to lrace a t hi rd pa in t in g - on oa k pa nel - so ld in th e U ni ted Sta tes a nd a uthenli fied by
Ma x J. F ried land er as being a work by Gera rd Da v id . T hi s pa in l ing rea ppeared on th e a rt
ma rk e l in 2005 . F ina ll y a d ra win g kept in t he Alber t in a (V ienn a ) comp le tes t hi s seri es of
closely relat ed wo rk s t ha t ha ve bee n attrib ut ed d illerenll y bu t a lways to ma sters from
Bruges.
T he composition is unu sua l com pa red to t he tra d it iona l iconog rap hy . The Virg in a nd her
Chil d a re not in teg rated in a la ndsca pe b Ul are sitting outsid e on a srna ll wa ll of bricks allhe
bae k of a n ur ba n ho use of sta nd ing . Sa in t J ose ph ho lds a n axe to cut a p iece of wood. Appa rent ly l he sce ne is one of t he ra re represenlat ions of t he H oly Family in Egypt as descri bed
by t he Vil a Christi of Lu clo lp h of Sa xo ny . This representation however d iffers from t h e ot hers
we kn ow by t he fa ct t ha l, here onl y Jose ph is at work. A n engraving by DU rer cou ld pa rt ly
ha ve in sp ired lhi s scene.
In l he absence of a n iden tifica tio n of th e a ut hor of t h e protoly pe, we have loo ked for
pa in ti ngs showing a na log ies in sty le and duclus . VI' e have recog ni zed t he same h a nd in a devotiona l pa nel Th e V irgin and th e Child or tendern ess (ex coll ec tion Moxhon).
T he Holy F amily , [o rmerl y in t he Un ited States, is of a late r date bu t proba bly a lso
deri ves from t h e d'O ul tremo n t pa int ing. It served in its t urn as a prototy pe since both pa intin gs from Genoa show t he sa me in novative deta ils t hat h av e bee n introd uced by t h e pa in ter
of t he Am erica n pi cture.
T he fi ve pictures of t h e 110ly Family a re worth whil e to be to be t a ke n into co nsidera ti on
even if t heir st y listic qu a lities a re li mit ed. Th e fact t h at t hey ha ve bee n paint ed by different
mas ters from t he circle of Gera rd Da v id, th eir la rge di me nsions un usua l for devotio na l work s,
t heir rare iconogra phic t heme a nd th e use of ca nv a s, fo r t hose in tend ed fo r export, ra ises
interesti ng q uestions on t he prod uct ion of t he works hops, t he impact of iconog ra phic t hemes
a nd on the hi story of tast e.
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PUBLICATIONS DE L'ACADEMIE -

UITGAVEN DER ACADEMIE

De 1843 a 1930, l'Academie royale d'Archeologie de Belgique a publie des Annales
et un Bulletin. Des tables figurent dans
les volumes des Annales de 1863, 1877,
1886, 1898 et 1904. Ces publications sont
epuisees.

Van 1843 tot 1930 publiceerde de Koninklijke Academie voor Oudheidkunde van
Belgie de Annales en een Bulletin. Indices
verschenen in de Annales van 1863, 1877,
1886, 1898 en 1904. Geen van deze publicaties is nog beschikbaar.

La Revue belge d'Archeologie el d'H isloire de
l'ArL - Belgisch TijdschrifL voor Oudheidkunde en KunsLgeschiedenis a succede aux
Annales en 1931. Des Tables (tome LXI,
1992, supplement, ISBN 90-9006130-4) couvrent les volumes 1931-1990.

In 1931 werden beide publicaties vervangen
door het Belgisch TijdschrifL voor Oudheidkunde en KunsLgeschiedenis - Revue beige

Pour tous renseignements au sujet des
volumes anterieurs et des tables, s'adresser
au Tresorier General.
Celui-ci peut aussi fournir toutes informations sur la disponibilite de l'ouvrage edite
par I'Academie:

Voor informatie over oude volumes en de
Indices kan men zich wenden tot de AIgemeen Penningmeester.
Deze kan tevens inlichtingen verstrekken
over een andere publicatie uitgegeven door
de Academie:

Alphonse DE WITTE, HisLoire moneLaire des

Alphonse DE WITTE, Hisloire moneLaire des

comLes de Louvain, ducs de BrabanL eL marquis du SainL Empire romain. Bruxelles,
1894-1900, 977 p. et 85 pI. en trois tomes,
~9 , 5 x 22,5 cm .

comLes de Louvain, ducs de BrabanL eL marquis du SainL Empire romain. Brussel, 18941900, 977 bIz. en 85 pIn in drie volumes,
29,5 x 22,5 cm.

d'Archeologie eL d'HisLoire de l'ArL. Indices
over de jaargangen 1931-1990 verschenen
als afzonderlijke bijlage bij volume LXI,
jaargang 1992 (ISBN 90-9006130-4).
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